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Studies on Changes in Endocrine Function and Microvascular 
Structure of Experimental Chronic Pancreatic Injuries 
T ANOSHI YATAGAl 
Department of Surgery, Mural王amiMemorial Hospital Asahi University 
(Director: Prof. Dr. TAKAYOSlll TOBE) 
The purpose of this study is to investigate microvascular structure of normal and fibrotic 
pancreas. 
Furthermore, the effect of the progression of fibrosis on endocrine function is studied in 
experimental chronic pancreatic injuries. 
The afferent vessel isbranched in the center of the islet of Langerhans, and anastomosed and 
curved, thus running around the islet towards the surface of the islet. 
After circulating through the islet of Langerhans, the efferent vessels run radially towards the 
exocrine tissue. 
In the fibrotic pancreas, the number of efferent vessels in the transitional zone of the islet of 
Langerhans to the exocrine tissue are markedly diminished three months after pancreatic bisection, 
but the fundamental microvascular structure of the islet of Langerhans is well maintained even 
thirteen months after pancreatic bisection. 
The endocrine function is disturbed in most cases of severely fibrotic pancreas, but in a few 
cases is preserved at almost the same level as in normal pancreas even twelve months after 
pancreatic bisection. 
Key Words: Fibrotic pancreas, Injection replica scanning electron microscopic method, Microvascular stru・ 
cture of pancreas, Microangiography of pancreas, Intravenous glucose tolerance test. 
索引語：線維化豚，鋳型走査電子顕微鏡法，勝微小血管構築，勝微小血管造影，経静脈グルコース負荷試験．
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三共 KK製）で包埋し， FreezeCut Table (Thermo・ 
electronics Institute Co. Japan）上でー18・CIC凍結
させ， ミクロトーム（大和光機製）で厚さ 50～40,





























,Common Hepatic A. 
































がら施行し， glucose0. 5 g/kgを約1分間で静注，
























































































































































































































































































後5分， 15分では control群の値はそれぞれ 81.5土
4. 9 mg/di, 299. 3土36.3 mg/di, 234±29.1 mg/diで
あり，乙れに対して6カ月間結殊勝では， 116.5土33.9






の値も， control群 102土6.5mg/dl IC対して結殺群は
170.8土42.2 mg/di (pく0.02）と高値を示した．
－・．









30分の値は control群では 28土5.3 μU/ml, 26. 5土4.3
μU/ml, 23土2.2μ.U/mlであるのに結数群では 15.1

















(Scanning electron micrograph×66) 
234土29.1mg/di IC対して， 12カ月間結数群は 120.2
土31.6 mg/di (pく0.1),312. 7 ±48. 9 mg/di (pく0.5),
257.2土4.1 mg/di (p>O. 5）と有意の差は認められな
かったが，糖負荷後30分， 60分では control群の 135.8
土3.3mg/dl, 102士6.5mg/dl k対して， 12カ月間結数
群ではそれぞれ212.5±43. 2 mg/di (pく0.02)' 169. 7 
土49.6 mg/di (pく0.05）と有意に高値を示した．
又，insulin分泌反応では，空腹時，糖負荷後5分，
15分， 30分， 60分の値が control群では 10.9土0.7 
μU/ml, 28.0±5.3μU/m1, 26.5土4.3 μ U /m , 23. 0土
2. 2 μU/ml, 18. 3±4. 5 μU/mlであるのに， 12カ月間
結紫群ではそれぞれ 5.1士3.7 μU/ml (pく0.05), 9. 3 
士5.7 μU/ml (pく0.01), 11. 2土8.9μU/ml (pく0.05),
10. 7土7.8μU/ml(pく0.05), 8. 4土5.0μU/ml(pく
0.05）と有意に低値を示し，特IC糖負荷後5分の値は
control群の約1/3と低く，他のものも約1/2の値であ
ったが， 図171乙示したように， 1例Iζ於いては cont-
rol j群IC近い patternを示すものもあった．
又，6カ月間結Jk群と12カ月間結数群lζ於いて，








































sliceの厚さを 50～400μ と変える乙とにより，その ，
厚さ特有の血管像が得られる乙とである．








































0 5 15 30 60 min 0 5 15 30 60 min 
↑↑
Glucose l.V. 0.5g/kg Glucose l.V. 0.5g/kg 
図16. 6カ月間結紫目撃に対する経静脈グルコース負荷試験
血流の方向が深く関与しているとの報告20・33＞もある ある．乙の豚IC於けるラ島内細胞配列と血流の関係，，
乙とから，血流を介してのラ島内各種細胞閣の相互作 ついて Fujitaは，ウ？却ではラ島中心部の non-B領
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↑ Glucose l.V. 0.5g/kg 
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